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本研究は､ resilienceの概念を明らかにし､ 成人１型糖尿病患者の患者教育に適用できるかどうかを検討することを
目的にした｡ Rodgersの手法を参考に概念分析を行った結果､ ４つの属性､ ２つの先行要件､ ４つの帰結が抽出され､
resilienceを次のように定義した｡ resilienceは､ 人が脅威の存在や精神的不調の誘因となる出来事に直面した時に､
個人特性を発達させ､ 対処する力､ 捉え直す力を獲得し､ 回復へと導き､ 肯定的な方向に変化させるものである｡ resil
ienceが肯定的に促進されることで､ 社会的順応､ Well-beingな状態へと向かい病前の生活を取り戻し､ 自己の成長につ




This study used Rodgers' method of concept analysis to determine whether or not the concept of resilience
can be applied to patient education for adult type 1 diabetes. The data were analyzed for antecedents,
attributes, consequences, and other related concepts. After analysis, 4 attributes, 2 antecedents and 4
conclusions were recognized. When a person is faced with the presence of threats and the precipitants of
mental disorder, resilience is an individual trait that develops in patients, allows them to acquire the
power to deal with problems that lead to recovery, and helps them to have positive attitude. When resilience
is positively developed by a patient, a secondary consequence is that the individual is able to socially
adapt and grow to regain the well-being they had before their illness. Furthermore, resilience is a useful
concept that can be used while educating adult patients with type 1 diabetes mellitus.
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(1984～2013年 ) ､ CINAHL (1970～2013年 ) ､
MEDLINE (1970～2013年) を用いて､ ｢レジリエ
ンス｣､ ｢レジリアンス｣､ ｢resilience｣ をキー
ワードとして検索を行った｡ 結果､ 医学中央雑


























































された (表１)｡ カテゴリーは【 】､ サブカ

























































































































































































































































































[well-being] は､ 身体的､ 精神的､ 社会的
に健康でよい状態となる26)ことである｡ 山下26)
は､ resilienceを発揮することによりストレス
反応を低減させ､ 身体的､ 心理的､ 社会的に良
い状態へと導くと述べている｡












































































に､ 個人特性を発達させ､ 対処する力､ 捉え直
す力を獲得し､ 回復へと導き､ 肯定的な方向に
変化させるものである｡ resilienceが肯定的に
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